





長 峯 貴 幸
In this paper, while reviewing difficulties that interpreters would have in perceiving 
non-native phonetic features, I propose that knowledge of articulation of a given 
nonnative sound may be of use in the development of speech perception, the 
fundamental step of the understanding of the auditory input that interpreters need 
to deal with. The development of perceptual abilities requires directing learners’ 
attention to certain phonetic forms and characteristics in stimuli, and explicit 
phonetic instructions, including articulatory phonetics, may help learners improve 
their speech perception of nonnative sounds. For teaching articulation of English /r/, 
which involves intricate vocal-fold constrictions, introducing the concept of ‘tongue 
bracing’ can be a good way for learners of English to attend to the tongue posture 
involved. This article mainly considers interpretation and translation from a 
nonnative language into another, in which perception of the nonnative sounds is 
involved. Also, the broad term ‘learners’ will be used to refer to those who undergo 























































































































  一方，第二言語知覚同化モデル（Perceptual Assimilation Model for L2 Learning, 



































































































されている（Flege & Bohn, 2021）。この視点に基づくと，音声産出能力の向上や，音声産出
や調音に関する知識や指導が，学習者の音声知覚能力の伸長にも少なからず影響を与える
ものと考えられる。しかし，「知覚→産出」の流れに基づいた研究は活発に行われている（例；































は，この第 3 フォルマントに対する感受性が低いとされている （ Iverson, Kuhl, 
Akahane-Yamada, Diesch, Tohkura, Kettermann, & Siebert, 2003）。したがって，学習
者に対して英語/r/の調音に関する意識づけを行う場合，どのような調音様式によって英語/r/
の低い第３フォルマントが実現されているのか，明示的に示す必要がある。 
 英語/r/の舌形状は複雑であり，その調音様式は最低でも 8種類程度（米語 6種，英語 2種）
が存在するとされているが，よく知られているのは，反り舌音（retroflex）と盛り舌音（bunched）
の区別である（Delattre & Freeman, 1968）。反り舌音は，舌の先端部（舌尖）が口蓋方向に
反り上げられることで生成されるが，盛り舌音は，舌の後方部分（舌背）全体を口蓋に向かって
隆起させながら，舌尖を低く下顎門歯（下側の前歯）付近に位置させることにより生成される
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Read （1992, 荒井・菅原監訳, 1996）を参照されたい）。 
 この咽頭・硬口蓋・両唇における狭窄がどの程度第３フォルマントの下降に影響しているのか


























Harper et al. （2020）の結果とも照らし合わせると，これらの研究により，口蓋付近の狭窄は
英語/r/音が正確に知覚されるための十分条件ではなく，咽頭部分の狭窄も英語/r/の産出・知
覚に少なからず影響を及ぼしていると考えられる。英語以外の言語における流音の調音にお









の意識高揚の手立てとして有用だと筆者が考える「 tongue bracing」（Gick, Allen, 
Roewer-Després, & Stavness, 2017）についてまとめてみたい。Tongue bracing とは，発
話中に舌が声道内の比較的丈夫な部分（歯や口蓋等）と接触し，舌が突っ張って支えている
（ゆえに‘bracing’）状態になることである （Gick et al., 2017）。Bracing は，伝統的な言語音
（特に子音）の記述法である「調音点」（声道内における閉鎖や狭め等により気流が妨げられる
位置）とは区別され，それとは別に形成される舌と声道との接触のことを指す（Gick, Wilson, 











bracing と呼ぶ（Gick et al., 2013, p.173）。英語/r/は，典型的には（中央的）歯茎接近音で
あるため，その発音には lateral bracing を伴うと考えられる。 










ると考えられる記述も存在する。例えば Cruttenden, （2014）は，イギリス標準発音（General 
British, GB）における/r/の調音特徴について，以下のように記述している； 
 
The soft palate being raised and the nasal resonator shut off, the tip of the tongue is 
held in a position near to, but not touching, the rear part of the upper teeth ridge; 
the back rims of the tongue are touching the upper molars; the central part of the 
51
いて前項で触れた。最後に，この咽頭の狭窄も含めた，英語/l r/の調音様式に対する学習者
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ると考えられる記述も存在する。例えば Cruttenden, （2014）は，イギリス標準発音（General 
British, GB）における/r/の調音特徴について，以下のように記述している； 
 
The soft palate being raised and the nasal resonator shut off, the tip of the tongue is 
held in a position near to, but not touching, the rear part of the upper teeth ridge; 
the back rims of the tongue are touching the upper molars; the central part of the 
tongue is lowered, with a general contraction of the tongue, so that the effect of the 












The sides of the tongue are raised and in contact with the back teeth; the tongue-tip 
may move towards the rear of the alveolar ridge in a stricture of open 
approximation (see Figure B2.17 below). Although /r/ is classed as post-alveolar, the 
raising of the sides of the tongue is probably more important than the tongue-tip 
movement. The latter is in fact absent for many individuals. Most NRP speakers 













2018）。それが Gick et al.（2017）による調音の可視化やシミュレーションにより裏づけられた
形となる。本稿で検討している咽頭部の狭窄について，英語/r/の調音に必要な lateral 
bracing との直接的な因果関係は示されていないものの，lateral bracing による舌の後方中
央部分の沈下を介し，間接的にその実現が容易になると考えられる。Preston, Benway, 
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